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الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات في مدارس الملك عبدهللا الثاني للتميز :دراسة نوعية
غــير
رهــام نصـَـار ز َ
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أ.د .إبراهيم أحمد الشرع
تاريخ قبول البحث 0222/6/15

تاريخ استالم البحث 0222/3/12

ملخص:
هدفت هذه الدراسة تعرف الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات في مدارس الملك عبدهللا

الثاني للتميز .تمت مالحظة ( )22معلمين بواقع ست حصص لكل معلم وحللت وثائقهم .وقد
أظهرت النتائج :أن تخطيط المعلمين تمحور بدرجة كبيرة حول النتاجات المعرفية ضمن

المستويات (المعرفة والفهم والتطبيق) .وقلما وجدت نتاجات تراعي المقدرات العقلية العليا،
أوالنتاجات الوجدانية والنفسحركية في خططهم .وأن معظم الممارسات التدريسية في الغرفة الصفية
تمحورت حول المعلم ،ومنها :استخدام استراتيجية التدريس المباشر بشكل كبير ،وقلما استخدمت

حل المشكالت أو العصف الذهني إلثارة تفكير الطلبة .وفي مجال التفكير الرياضي أظهرت

النتائج أن ( )%02من المشاركين راعوا الفروق الفردية بين الطلبة وعملوا على تنمية مهارات

ونادر ما اهتم المعلمون بالمبادرة لطرح األفكار
ًا
التفكير الرياضي لدى الطلبة والتفكير المستقبلي،
اإلبداعية التطويرية .وأظهرت النتائج كذلك تركيز معظم المشاركين على استراتيجيات التقويم

ونادر ما
ًا
االعتيادي "استراتيجية الورقة والقلم" والتي تقوم على االختبارات وحل تمارين الكتاب،
استخدم المشاركون التقويم الواقعي.
الكلمات المفتاحية :الممارسات التدريسية؛ معلمي الرياضيات؛ مدارس الملك عبدهللا الثاني

للتميز؛ دراسة نوعية.

.
* وزارة التربية والتعليم /األردن.
** كلية العلوم التربوية /الجامعة األردنية /األردن
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Mathematics Teachers’ Practices at King Abdullah II Schools of
Excellence in Jordan: A Qualitative Study
Reham Nassar Zghyer
Prof. Ibrahim Ahmad Al-Shara*
Abstract:
The Study investigated the mathematics teachers’ practices at King
Abdullah II schools of excellence in Jordan. Ten teachers from the King
Abdullah II School of Excellence were enrolled during the first semester
of the academic year 2018/2019. The classroom observations and the
document observation and analysis card were used to collect data. The
results showed that the mathematics teachers’ practices in the field of
planning focused largely on cognitive outcomes that focus on mental
processes (knowledge, understanding and application), and rarely on
outcomes that develop higher mental abilities, emotional and
psychological outcomes in their plans. In the implementation of teaching,
the results showed that most teaching practices in the classroom focused
on the teacher-centered teaching practices, including the use of the direct
teaching strategy, and rarely used teaching strategies that develop the
higher mental abilities and stimulate the thinking of students. In the field
of mathematical thinking, the results showed that 60% of the teachers were
interested in the individual differences among the students and addressing
their intelligence, to develop their mathematical thinking skills in general
and future thinking in particular. The teachers' interest in the initiative was
not noticed, and innovative strategies were not used to develop thinking
skills. In the field of evaluation, the results showed that the evaluation
strategies and tools used in the mathematics classes focus on the regular
"paper and pencil strategy" which is based on tests and solving book
exercises, compared to the emergence of descriptive situations based on
authentic assessment.
Keywords: Mathematics Teachers’ Practices, King Abdullah II Schools of
Excellence; Qualitative study.
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المقدمة:

تتسم األلفية الثالثة بسرعة التغير ،وتولد كم هائل من المعرفة ،وتطور تكنولوجيا

االتصاالت ،فأصبح العالم قرية صغيرة ،مما فرض على المؤسسات التعليمية إعداد جيل مبدع

قادر على التكيف مع هذه التطورات ،واإلسهام في تطوير هذا التطور بما يخدم مجتمعه ،وال يتأتى

هذا الدور للمؤسسات التربوية دون االهتمام بالمعلم ،وتطوير ممارساته التدريسية التي من شأنها
أن تعد األجيال الشبابية لقيادة التغيير وتحمل مسؤولياتهم ،بتسليحهم بمهارات التفكير المختلفة.

وأشار تقرير وكالة الغوث الدولية ( )UNRWA, 2015إلى أن جميع المهن تطورت مع

الزمن ،فالطبيب اليوم يستخدم الحواسيب في إجراء بعض العمليات ،ويستخدم المهندسون أجهزة

للتصميم والتنفيذ ،وتطورت ممارسات بعض الحرفيين مع الزمن كالنجار والحداد ،ولم يواكب هذا

تغير في ممارسات المعلمين وبقيت بصورتها التقليدية ،األمر الذي يدعو إلى تغيير هذه
ًا
الممارسات بما يتناسب مع هذا العصر.
وأشـار خليـل ( )Khalil, 2016أن التطـورات الكبيـرة التـي طـرأت علـى بعـض العلـوم ومـن

ضمنها الرياضيات قد أحدثت تغيي اًر في أهـداف العمليـة التعليميـة ،فتعلـيم الرياضـيات لـم يعـد يهـدف

إلـى التحصـيل الرياضـي فقـط ،بـل أصـبح يهـدف إلـى إعـداد طالـب قـادر علـى توظيـف المعرفـة
الرياضية في حل المشكالت الحياتية المختلفة ،ومن هنا يجب أن تسـعى الـنظم التربويـة إلـى م ار بـة
الممارسات التربوية للمعلم وتكييفها مع واقع التغيرات المحيطة بالمدرسة.

وللممارســات التدريســية لمعلــم الرياضــيات أهميــة كبيـرة؛ إل تحــدد هــذه الممارســات مســتوى تــأثر

الطلبة بالمعلم ،وحبهم للمعلم الذي يمهد لحب الرياضـيات ،كمـا أن ممارسـات المعلـم التدريسـية هـي
المرتكــز ف ــي الحك ــم عل ــى كفاي ــات المعل ــم ف ــي اختي ــار االس ــتراتيجيات الناجح ــة وتوظيفه ــا بم ــا يلب ــي

احتياجــات الطلبــة وفقـًا لخصائصــهم النفســية والعقليــة واالجتماعيــة ،لــذا يــأت مــن ال ــروري الوقــوف
علــى أداء معلــم الرياضــيات ،والكشــف عــن ممارســاته التدريســية ،وتحليــل أدائــه ،وتقويمــه مــن خــالل
معايير مقننة ومدروسة (.)Martinho & Pedro, 2009

وتشمل الممارسات التدريسية للمعلم التخطيط؛ فالتخطيط الجيد يعطى المعلـم تصـو اًر مسـتقبلياً

لعملية التدريس ،وهو خطوة مهمة تقود إلى ضمان النجاح في تحقيق النتاجات المنشودة ،ويت ـمن

تحديد نتاجات واضحة ومجموعة من اإلجراءات المناسـبة التـي تكفـل تحقيـق تلـك النتاجـات ،وتكمـن

أهمية مهارة التخطيط في أنها تعمل على زيادة ثقة المعلم بنفسه قبل دخول الصف ،نتيجة إللمامه
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بـالمحتوى العلمـي ،وتحديـده للنتاجـات التعلميـة ،والط ارئـق التدريسـية ،واألنشـطة والوسـائل الالزمـة

لتنفيذ الدرس ،وتساعد في تحديد عمليات التقويم الالزمة ،وتحقيق النتاجات التعلميـة الخاصـة بكـل
درس (.)Halas, 2008

وأوضح العجمي ( )Al-Ajami, 2016أن أهـم الممارسـات التدريسـية التـي يـنظم فيهـا المعلـم

تعلـم طلبتـه ،هـي ممارسـات تنفيـذ الـدروس ،فهـي تسـتدعي مـن المعلـم القيـام بعديـد مـن اإلجـراءات
واألسـاليب والمهـارات المعقـدة ،التـي مـن شـأنها إكسـاب المتعلمـين الخبـرات التربويـة المسـتهدفة مـن
معارف ومهارات و يم واتجاهات ،والتـي بـدورها تسـهم فـي تعـديل سـلو المـتعلم وفقـًا للغايـة المرجـوة
والهـدف المنشـود ،ويظهـر خاللهـا الجهـد الـذي يبذلـه المعلـم مـن أجـل تعلـيم الطلبـة ،ويشـمل إدارة
المعلـم للبيةـة التعلميـة ولكافـة الظـروف المحيطـة والمـؤثرات فـي تعلـم الطلبـة ،مثـل نـوع األنشـطة

والوسـائل المتاحـة ،ودرجـة اإلضـاءة ،ودرجـة الحـ اررة ،والكتـاب المدرسـي ،والسـبورة ،واألجهـزة،
وأساليب التقويم ،وما قد يوجد من عوامل تجذب االنتباه أو تشتته.
ومــن الممارســات التدريســية لــدى معلــم الرياضــيات

التــي تنســجم مــع توصــيات المــؤتمرات

التربويـة العالميـة فـي وقتنـا الحاضـر ،هـي إعـداد أفـراد مـؤهلين للتعامـل مـع المسـتجدات فـي عـالم
متســارع التغييــر؛ لتحقيــق التميــز فــي االنتفــاع مــن اإلمكانــات الماديــة والمعرفيــة المتـوافرة فــي
مجتمعـاتهم ،وأمـام هـذا الواقـع تبـرز أهميـة مهـارات التفكيـر وعملياتـه ،إل أن مهـارات التفكيـر هـي

بمثابة األدوات التي يحتاجها الطالب للتعامل بفاعلية مع أنواع المعلومـات أو المتغيـرات المسـتقبلية.

ومـن هنـا يكتسـب التعلـيم مـن أجـل التفكيـر ،وتعلـيم مهـارات التفكيـر أهميـة مت ازيـدة لتطـوير المجتمـع
(.)Al- Zoubi, 2014

كما أن هنا بعض الممارسات التدريسية التي ينبغـي علـى المعلـم القيـام بهـا ،لتسـهيل عمليـة

الـتعلم منهـا :تحديـد معـايير التقـويم واسـتراتيجياته المناسـبة لتحقيـق النتاجـات التعلميـة ،والموازنـة بـين
بنود التقويم والنتاجات التعلمية ،وكيفيـة اسـتخدام الجـداول الشـهرية والفصـلية والسـنوية وعمليـة رصـد

الدرجات ،ومناقشة أحوال الطالب ،وطريقة بناء االختبارات التشخيصية واختبارات التحصـيل وسـبل
تحسـينها ،وتوثيـق الصـلة بـين المعلـم والمجتمـع المحلـي الطـالع أوليـاء األمـور علـى نتـائج ابنـائهم،

والتعاون على تحسينها ()Al-Dosari, 2014

وقــد أنشــةت مــدارس الملــك عبــدهللا الثــاني للتميــز بمكرمــة ملكيــة ســامية ،لتقــديم نمــط تعليمــي

إثرائي يحظى فيهـا الطالـب المتفـوق برعايـة خاصـة لمواهبـه وتمكاناتـه ،وتفـتح لـه المجـال ،وتهيـ لـه
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الظــروف ،وتــوفر لــه اإلمكانــات للتطــور والتجديــد واإلبــداع ،ضــمن بيةــة تعليميــة مناســبة ،كمــا تســعى
هــذه المــدارس إلــى تقــديم خــدمات أكاديميــة تربويــة تخصصــية للطلبــة المتمي ـزين والمتفــوقين ،بحيــث
تلبي احتياجـاتهم المختلفـة ،والـى تطـوير البيةـة المدرسـية والصـفية لتحقيـق التنميـة والتطـوير للموهبـة

واإلبداع عند الطلبة المتفوقين واستثمار طاقاتهم وامكاناتهم (و ازرة التربية والتعليم.)9102 ،

ويــرى جــروان ( )Jarwan,2002أن الطلبــة المتفــوقين يعرفــون قــد اًر كبي ـ اًر مــن المقــرر الــذي
يتعين عليهم دراسته ،وأنهم يستطيعون تعلم مـادة جديـدة فـي وقـت أقـل بكثيـر مـن أقـرانهم ،لـذلك فـ ن

الممارسات التدريسية للطلبة المتفوقين تتسم بالسرعة واالختزال ،ويتفق كثير من التربويين بـأن معلـم

الطلبــة المتفــوقين ميعــد المفتــاح ال ـرئيس لنجــاح عمليــة ت ـربيتهم ورعــايتهم .لــذا ف ـ ن ممارســات المعلــم
مؤشر مهماً في تطور مقدرات الطلبة المتفوقين في الرياضيات ،ف ًـال عـن أن تقـدم
ًا
التدريسية ،تمعد
الطالــب المتفــوق فــي الرياضــيات يعتمــد علــى المهــارات المكتســبة بط ارئــق تــدريس مناســبة يختارهــا
المعلم بحيث تتناسب مع الطلبة (.)Macmillan, 2007

وعليــه فقــد جــاءت هــذه الد ارســة للكشــف عــن الممارســات التدريســية لمعلمــي الرياضــيات فــي

مدارس الملك عبدهللا الثاني للتميز.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:

خافيــا علــى أحــد مــا يعانيــه تحصــيل الطلبــة فــي الرياضــيات فــي األردن مــن مشــكالت؛
لــم يعــد ً
سـواء أكــان علــى مســتوى تــدني تحصــيلهم الرياضــي فــي االمتحانــات الوطنيــة أم الدوليــة؛ ففــي د ارســة
تحليلية أجراها أبو غزالة ( )Abu Ghazaleh, 2015على نتائج اختبار Trind International
) Mathematics and Science study (TIMSSلطلبة األردن في الصف الثـامن فـي اختبـار

الرياضيات ،أن الطلبة يعانون من ٍ
تدن كبيـر فـي مسـتويات التفكيـر الرياضـي ،والتحصـيل الرياضـي
بشــكل عــام ،وأن نتــائج األردن فــي الرياضــيات كانــت أقــل مــن المســتوى الــدولي ( )099نقطــة ،وأن

األردن قد حصلت على الرتبـة األربعـين مـن بـين أربـع وأربعـين دولـة مشـاركة ،علمـاً أن االختبـار قـد
طبــق علــى طلبــة المــدارس الحكوميــة والعســكرية والخاصــة ،والطلبــة المتفــوقين والعــاديين ،وانخفــض
م
متوسط أداء طلبة األردن ( )90نقطة عام  9102عما كان عليه أداؤهم عام .9100

وتتجه أنظار التربويين إلى الممارسات التدريسية للمعلمين بشكل أساسي في معالجة القصـور

دور
فــي مشــكالت التحصــيل وتــدني مســتويات التفكيــر لــدى الطلبــة ،إل تــؤدي الممارســات التدريســية ًا
مهمـا فـي تنميـة مقـدرات الطلبـة ،فقـد أشـارت نتـائج د ارسـة جـريفين وليقيـو وجـريفين وبـي ( Griffin,
ً
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 )League, Griffin & Bae, 2013إلـى أهميـة الممارسـات التدريسـية لـدى معلمـي الرياضـيات
في تنمية مقدرات الطلبة في الرياضيات والتواصل الرياضي.

على الرغم من ثراء األهداف المعلنة والمعتمدة من مدارس الملـك عبـدهللا الثـاني للتميـز ،التـي

تتطل ــب م ــن الطلب ــة المتف ــوقين تحقي ــق ال ــتعلم اإلتق ــاني ف ــي الرياض ــيات؛ إال أن النت ــائج ف ــي مبح ــث
الرياضـيات مـا ازلـت قريبــة جـداً مـن نتـائج الطلبـة فـي المـدارس العاديـة والتــي تشـكو مـن ضـعف فــي
مستويات التفكير الرياضي (.)Khasawneh, 2007

وعليــه ســعت هــذه الد ارســة إلــى الكشــف عــن الممارســات التدريســية لمعلمــي الرياضــيات فــي

مـ ــدارس الملـ ــك عبـ ــدهللا الث ـ ـاني للتميـ ــز ،وحاولـ ــت هـ ــذه الد ارسـ ــة اإلجابـ ــة عـ ــن الس ـ ـؤال ال ـ ـرئيس :مـ ــا
الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات في مدارس الملك عبدهللا الثاني للتميز؟

ويتفرع عن هذا السؤال األسةلة اآلتية:

 .0ما واقع الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات في مدارس الملك عبـدهللا الثـاني للتميـز فـي
مجال التخطيط؟

 .9ما واقع الممارسات التدريسية لمعلمـي الرياضـيات فـي مـدارس الملـك عبـدهللا الثـاني للتميـز فـي
مجال التنفيذ؟

 .3ما واقع الممارسات التدريسية لمعلمـي الرياضـيات فـي مـدارس الملـك عبـدهللا الثـاني للتميـز فـي
مجال تنمية التفكير الرياضي؟

 .4ما واقع الممارسات التدريسية لمعلمـي الرياضـيات فـي مـدارس الملـك عبـدهللا الثـاني للتميـز فـي
مجال التقويم؟
أهمية الدراسة

إن تعــرف ممارســات معلمــي الرياضــيات للطلبــة المتفــوقين والكشــف عــن هــذه الممارســات،
ّ
جدا للمؤسسات التربويـة التـي تعنـى بتعلـيم الطلبـة المتفـوقين فـي األردن ،وتكتسـب هـذه الد ارسـة
مهم ً

أهميتها من جانبين :النظري والتطبيقي ،فقد تفيد نتائج هذه الدراسة فـي تحسـين بـرامج إعـداد معلمـي
إيجابــا
الرياضـيات للطلبــة المتفــوقين وتــدريبهم ،والتعــرف إلــى حاجــاتهم التدريبيــة وتلبيتهــا بمــا يــنعكس
ً
على تدريس الطلبة المتفوقين ،كما قد تفيد نتائج هذه الد ارسـة فـي توجيـه القـادة التربـويين فـي األردن
نحو مدارس التميز ،وقد تكشف هذه الدراسة عن ممارسات تدريسية يستفيد منها معلمـو الرياضـيات

03

الجمعية األردنية للعلوم التربوية ،المجلة التربوية األردنية ،المجلد السادس ،العدد الثالث.0202 ،

ـار نظرًيــا ومجموعــة مــن الد ارســات الســابقة التــي قــد تلفــت انتبــاه
بشــكل عــام ،وتــوفر هــذه الد ارســة إطـ ًا
الباحثين والمهتمين إلجراء دراسات مكملة لها في متغيرات أخرى.
مصطلحات الدراسة:

الممارسة التدريسية" :هي السلوكات والطرق واألساليب الصفية المباشرة وغير المباشرة،

التي يقوم بها معلمو الرياضيات بهدف تنمية مهارات الطلبة في الرياضيات" ( Khalil, 2016,
 .)166وتمعرف في هذه الدراسة بأنها جميع السلوكات واألفعال والطرائق واألساليب المخططة التي
يمارسها معلمو الرياضيات المشاركون في هذه الدراسة في تنمية مقدرات الطلبة ،وتم تصنيف
الممارسات التدريسية إلى ممارسات تتعلق بكل من :التخطيط والتنفيذ وتنمية مهارات التفكير

الرياضي والتقويم.

مدارس الملك عبدهللا الثاني للتميز :هـي مـدارس تابعـة لـوزارة التربيـة والتعلـيم تختـار معلميهـا

وطلبتهــا وفــق معــايير وشــروب محــددة بعــد إج ـراء اختبــارات ومقــابالت معينــة ،وهــي المــدارس التــي
أبدت الرغبة بالمشاركة في هذه الدراسة من خالل معلميها.

حدود الدراسة:

الحدود البشـرية والمكانيـة والزمانيـة :تـم اختيـار ( )01معلمـين مـن معلمـي الرياضـيات ممـن

أبدوا الرغبة فـي المشـاركة فـي هـذه الد ارسـة ،مـن مـدارس الملـك عبـدهللا الثـاني للتميـز فـي محافظـات
البلقاء ،وتربد ،والزرقاء في األردن ،في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي .9102/9102

الدراسات السابقة

أجـرى الرويلـي والحربـي ( )Al-Ruwaili & Al-Harbi, 2018د ارسـة هـدفت إلـى تعـرف

واق ــع الممارس ــات التدريس ــية لمعلم ــي الرياض ــيات ف ــي ض ــوء نظري ــة ال ــتعلم المس ــتند لل ــدما  .اتبع ــت
الد ارســة المــنهج الوصــفي ،وتكونــت عينــة الد ارســة مــن ( )21معلمـاً مــن معلمــي المرحلــة الثانويــة فــي
مدينــة عرعــر فــي المملكــة العربيــة الســعودية .واســتخدمت الد ارســة اســتبانة مكونــة مــن ( )32فق ـرة.
وأظهرت النتائج أن تقديرات أفراد الدراسة لواقع الممارسـات التدريسـية لمعلمـي الرياضـيات فـي ضـوء

نظريــة الــتعلم المســتند للــدما كانــت منخف ــة .ولــم تظهــر النتــائج فروًقــا دالــة إحصــائياً فــي تقــديرات
افراد الدراسة لواقع الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات في ضـوء نظريـة الـتعلم المسـتند للـدما

تعزى للمؤهل العلمي وعدد الدورات التدريبية.

وهـدفت د ارسـة درويـا والشـرع ( )Darweesh & Al-Shara, 2017إلـى الكشـف عـن
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واقــع ممارســات معلمــي الرياضــيات الفــائزين بجــائزة الملكــة رانيــا العبــدهللا للمعلــم المتميــز فــي ضــوء

معــايير الجــائزة ،ولتحقيــق أغ ـراض الد ارســة نهجــت منهج ـاً نوعي ـاً ،شــوهدت حصــص ( )01معلمــين
ف ــائزين إنس ــحب ثالث ــة م ــنهم ألم ــور خارج ــة ع ــن إرادته ــم ،وت ــم مالحظ ــة ( )32حص ــة فعلي ــة ف ــي

الرياضيات .وجرت مقابلة المعلمين ،وقوبل ( )92طالباً وطالبة .وقد أظهرت الدراسة مجموعة من
النتائج أهمها :أن معظم المعلمين ( )%29.2يبدون اهتماماً كبيـ اًر فـي تحليـل خصـائص المتعلمـين،

وأن ( )%22.8منهم قادرون علـى اختيـار مصـادر تعليميـة متنوعـة ،و ع
أن جميـع المعلمـين()%011
يجي ـ ــدون التخط ـ ــيط الفص ـ ــلي والي ـ ــومي ،ويوظف ـ ــون اس ـ ــتراتيجيات الت ـ ــدريس الف عع ـ ــال .وأب ـ ــدى معظ ـ ــم

المشـاركين اهتمامـاً بتوظيـف اسـتراتيجيات التقـويم المتنوعـة لتقـويم تعلـم الطلبـة ،وأن معظـم المعلمــين
يســتخدمون أدوات تقــويم متنوعــة ومــنهم ال يفرقــون بــين اســتراتيجيات التقــويم وأدواتــه .وعمــل جميــع
المعلمين ( )%011على توفير بيةة آمنة تدعم االبتكار واالبداع والريادة لدى الطلبة لتحفيـزهم علـى
التفاعل اإليجابي في الموقف التعليمي.

وأجرت الطبور ) )Al-Tabur,2017دراسة هدفت إلى تقصي واقع الممارسات الصفية لـدى

مهنيــا ف ــي
معلمــات الصــف فــي تــدريس الرياضــيات فــي ض ــوء المعــايير الوطنيــة لتنميــة المعلمــين ً
منهجــا
األردن .تكونــت العينــة مــن ( )02معلمــة يدرســن الصــفوف الــثالث األولــى ،ونهجــت الباحثــة
ً

وعيــا فــي جمــع البيانــات ،وأظهــرت النتــائج أن أقــل مــن نصــف المعلمــات قــد حققــن كــل مــن معيــار
ن ً
التخطــيط والتنفيــذ والتقــويم بدرجــة متدنيــة واألمخريــات يمتلكنـ مـه بدرجــة متوســطة وأشــارت نتــائج الد ارســة
ـادر مـا يتـابعن أعمـال الطلبـة الصـفية ،ولـم يـربطن
فيما يتعلق بتواصل المعلمات بفاعلية إلى أنهـن ن ًا
ـادر مــا يعملــن علــى تنميــة مهــارات التفكيــر الناقــد ،كمــا أظهــرت نتــائج
الرياضــيات بحيــاة الطلبــة ونـ ًا
ـادر مــا يتــأملن ممارســتهن التدريســية وقلمــا
الد ارســة ضــعف امــتال المعلمــات معــايير تقيــيم الطلبــة ونـ ًا
احتفظن بسجالت جانبية لتقييم الطلبة.
وأجــرى خليــل (2016

درســة هــدفت إلــى تعــرف مســتوى الممارســات التدريســية
 )Khalil,ا

لمعلمــي الرياضــيات للصــفوف العليــا بالمرحلــة االبتدائيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي مكونــات
القــوة الرياضــية .واســتخدمت بطاقــة مالحظــة مكونــة مــن ( )94ممارســة تدريســية توزعــت علــى ثالثــة
مح ــاور رئيس ــة تمث ــل مكون ــات الق ــوة الرياض ــية وه ــي :التواص ــل الرياض ــي ،واالس ــتدالل الرياض ــي،

والت ـ ـرابط الرياضـ ــي ،وتكونـ ــت العينـ ــة مـ ــن( )31معلم ـ ـاً .وأظهـ ــرت النتـ ــائج أن مسـ ــتوى الممارسـ ــات
التدريس ــية لمعلم ــي الرياض ــيات للص ــفوف العلي ــا بالمرحل ــة االبتدائي ــة ف ــي مكون ــات الق ــوة الرياض ــية
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متوسطاً ،وتوصلت أي ً ا إلى وجود فروق في مستوى الممارسات التدريسية بين معلمـي الرياضـيات
تعزى إلى الخبرة التدريسية لصالح أكثر من  01سنوات.
وأجــرى لــو ( )Lowe, 2015د ارســة هــدفت إلــى تقــويم أداء معلمــي بعــض المــدارس الثانويــة

ببعض المدارس المختارة بجنوب کاليفورنيا في مجاالت صياغة األهـداف ،وتحليـل محتـوى الـدرس،
واإلجــراءات التدريس ــية الت ــي يتبعه ــا المعل ــم لتحقي ــق ه ــذه األه ــداف ،وتق ــويم نت ــائج عملي ــة تدريس ــهم.
معلمــا .ولتحقيــق هــدف الد ارســة تــم تصــميم اســتبانة مكونــة مــن ()92
شــملت عينــة الد ارســة (ً )072
طا فــي
فق ـرة .وقــد أشــارت نتــائج الد ارســة أن تقــديرات معلمــي الرياضــيات لمســتوى أدائهــم كــان متوس ـ ً
جميع المجاالت.

وهدفت دراسة فراتانجيلو ( )Fratangelo, 2015الكشف عن ادراكات ومعارف معلمي

الرياضيات للممارسات التدريسية المستندة للدما وتطبيقاتها داخل غرفة الصف .واتبعت الدراسة

المنهج النوعي إل تمثلت عينة الدراسة بثالثة معلمين تم اختيارهم قصدياً من احدى المدارس

الثانوية بالواليات المتحدة األمريكية .واعتمدت الدراسة على المقابالت الشخصية والمالحظات.
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن إدراكات معلمي الرياضيات الستخداماتهم للممارسات التدريسية

المستندة للدما كانت عالية ،فقد أشار المعلمون إلى استخدامهم ( )09ممارسة تدريسية مستندة

للدما كانت مفيدة مع طالبهم.

وهدفت دراسة الشرع والمقدادي ( )Al-Shara, & Al-Meqdadi, 2014إلى تقصي

ممارسات معلمي الرياضيات للصف الثاني الثانوي العلمي في تنفيذ منهاج الرياضيات للصف

الثاني الثانوي العلمي في األردن ومدى تأثرها باالمتحان العام ،وتكونت عينة الدراسة من ()01
معلمين ومعلمات تم اختيارهم قصديا ممن أبدوا التعاون للمشاركة في هذه الدراسة .وأظهرت

النتائج أن الغالبية من المعلمين (سبعة معلمين) موجهون تماما باالمتحان العام ،ونتج عن للك
تشويه للمنهاج وتوجيه تنفيذه ليخدم االمتحان العام ،وأظهرت فةة ثانية (معلمة واحدة فقط) موجهة

توجهاً جزئيا باالمتحان ،في حين لم توجه فةة ثالثة (معلمان اثنان) باالمتحان وركز أفرادها على
تدريس المحتوى .كما تبين أن لالمتحان العام آثا اًر سلبية على الطالب والمعلمين وفي عملية

التدريس .وأن هنا فجوة ظاهرة بين المنهاج الرسمي والمنهاج الفعلي "كما ينفذه المعلمون".

وأجرى جريفين وليقيو وجريفين وبي ( )Griffin, League, Griffin & Bae, 2013دراسة

هدفت إلى التعرف إلى مدى استخدام معلمي الرياضيات للممارسات التدريسية المرتبطة بالتواصل
00
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الرياضي المستند إلى المعايير داخل الفصول الدراسية في المدرسة االبتدائية الشاملة بالواليات

المتحدة األمريكية .واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي المعتمد على وصف الحالة ،وستة من

طالبهم .وأظهرت نتائج الدراسة وجود اختالف في مستويات الطلبة في الفصول المختلفة ،وكشفت

عن فاعلية تدريس الرياضيات وفق المعايير القائمة على تنمية مهارات التواصل الرياضي لدى
الطلبة.
التعقيب على الدراسات السابقة:

يتبين من خالل استعراض الدراسات السابقة ،ومن خالل استقراء بعض المناهج المستخدمة

في هذه الدراسات وبعض أهدافها ونتائجها ما يأتي :فيما يتعلق بالمنهج المستخدم فتتفق هذه

الدراسة مع معظم الدراسات السابقة في استخدام المنهج الوصفي كما في دراسة الرويلي والحربي
( .)Al-Ruwaili, & Al-Harbi, 2018واستهدفت بعض الدراسات واقع الممارسات الصفية

مهنيا كما
لدى معلمات الصف في تدريس الرياضيات في ضوء المعايير الوطنية لتنمية المعلمين ً
في دراسة الطبور ).)Al-Tabur, 2017
ومن خالل االطالع على الدراسات السابقة أي اً ،يتبين أن غالبية الدراسات السابقة قد
تناولت ممارسات معلمي العلوم والرياضيات ،ومستوى هذه الممارسات ،واستخدمت االستبانات
والمقابالت لجمع بيانات كمية لوصف الممارسات التدريسية ،كما أن بعض الدراسات السابقة

اختارت عينة الدراسة من الطلبة والمعلمين.

وتتشابه هذه الدراسة مع بعض الدراسات التي درست الممارسات التدريسية لمعلمي

الرياضيات .إال أن هذه الدراسة تختلف عن الدراسات السابقة بدراسة الممارسات التدريسية لدى
معلمي الرياضيات للطلبة المتفوقين موظفة المنهج النوعي ،وتم استخدام المالحظة في جمع

البيانات ،كما أن عينة الدراسة هم من معلمي الطلبة المتفوقين.

وتم االستفادة من الدراسات السابقة في وضع تصور شامل لموضوع الممارسات التدريسية

من حيث المفهوم والميزات والخصائص والمكونات وغيرها .كما ساعدت في التعرف نظرياً إلى

بيةة المتفوقين ،كما تم االستفادة من الدراسات السابقة في توجيه الدراسة الحالية والتعرف إلى

أهمية الخصائص المنهجية والطرق الالزمة لدراسة هذا الموضوع.
منهج الدراسة

نوعيا؛ وللك لمالءمته للكشف عن واقع الممارسات التدريسية
منهجا
نهجت هذه الدراسة
ً
ً
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لمعلمي الرياضيات في مدارس الملك عبدهللا الثاني للتميز.

المشاركون في الدراسة

قصديا من معلمي الرياضيات ومعلماتها الذين أبدوا
أختير المشاركون في هذه الدراسة
ً
الرغبة والتعاون في هذه الدراسة ،وقد بلغ عددهم ( )01معلمين ومعلمات من مدارس الملك عبدهللا
الثاني للتميز في محافظات البلقاء ،وتربد ،والزرقاء ،وللك في الفصل الدراسي األول من العام

الدراسي  .9102/9102ويبين الجدول ( )0توزيع المشاركين في الدراسة على المدارس المعنية
وجنس المعلم.
المدرسة
المشاركون في
الدراسة
المعلمون
المعلمات
المجموع

أداتا الدراسة:

الجدول ( )1توزيع المشاركون في الدراسة
مدرسة الملك عبدهللا
الثاني للتميز/البلقاء

مدرسة الملك عبدهللا
الثاني للتميز/إربد

مدرسة الملك عبدهللا
الثاني للتميز/الزرقاء

المجموع

النسبة
المئوية

9
9
4

9
9
4

0
0
9

2
2
01

%21
%21
%011

أوالً :بطاقة المالحظة :تم إعداد بطاقة مالحظة تهدف إلى رصد الممارسات التدريسية
لمعلمي الرياضيات في مدارس الملك عبدهللا الثاني للتميز ،إل تكونت من ( )32فقرة موزعة على
ثالثة محاور (التنفيذ ،وتنمية مهارات التفكير ،والتقويم).

وأجريت المشاهدات الصفية للمعلمين والمعلمات إل تمعد المعايشة الفعلية للموقف الصفي من
أهم الوسائل في الكشف عن الممارسات الحقيقية للمعلمين داخل غرفة الصف ،لذا تم زيارة

المدارس الثالث قبل عملية المالحظة؛ للتعرف إلى مديري المدارس والتنسيق المسبق معهم
تصوير مر ًئيا ،والتعرف إلى المعلمين والمعلمات المشاركين
ًا
لح ور الحصص الصفية وتصويرها
في الدراسة ،وتهيةة جو من األلفة والقبول لدى المعلم المشار  ،وافقت المدارس الثالث على
التصوير المرئي ،ف ًال عن تسجيل المالحظات في أثناء ح ور أحد الباحثين للحصة الصفية،
بعد استةذان المعلم قبل ح ور الحصة وتصويرها ،وقد تم تصوير  8حصص صفية لكل معلم

ومعلمة دون التأثير في الجدول المدرسة والجدول المعلم المشار .

ودونت المالحظات أوًال بأول ،وتم مشاهدة الحصص المصورة دون تدوين مالحظات أكثر

من مرة ،ثم مفرغت كتابة باللغة المحكية ،وللك لرصد ممارسات معلمي الرياضيات في تدريس
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الطلبة المتفوقين في بطاقة مالحظة تم إعدادها ألغراض الدراسة ،ومن ثم تصنيفها إلى ممارسات
تتعلق بالمجاالت :التنفيذ ،وتنمية مهارات التفكير ،والتقويم.

مهما لجمع البيانات في البحث النوعي ،ومنها
ًا
ثانيا :تحليل الوثائق :تعد الوثائق
ً
مصدر ً
يمكن الحصول على ما يؤكد أو ينفي مصدا ية البيانات المجموعة من مصادر أخرى ،وقد حلل
الباحثان الخطط الفصلية واليومية للحصص التي تمت مشاهدتها عند المشاركين في الدراسة

وصفيا وللك للتعرف إلى :النتاجات التعلمية وطبيعة التخطيط والتنفيذ واألنشطة
تحليال
ً
ً
واالستراتيجيات المستخدمة وآلية التقويم؛ والتعرف إلى الخطط اإلثرائية والعالجية وما أعد لتنمية

مهارات التفكير لدى الطلبة ومدى اتساق تنفيذ المعلم للدرس مع ما مخطط له ،وتم تصوير الخطط
اليومية والفصلية للحصص التي تمت مشاهدتها.
الصدق والموثوقية

صدق بطاقة المالحظة

تم التحقق من الصدق الظاهري لبطاقة المالحظة عن طريق عرضها على مجموعة من

المحكمين من أع اء هيةة التدريس في المنهاج ،ومتخصصين في المناهج ،ومتخصصين في
مجال تعليم الطلبة المتفوقين؛ وللك للتأكد من درجة مالءمة بطاقة المالحظة للغرض الذي

وضعت ألجله ،ومدى صدقها في الكشف عن ممارسات المعلمين المشاركين في الدراسة ،وبعد

رصد مالحظات المحكمين أجريت التعديالت التي أجمع عليها  %21فأكثر ،وأخذت المالحظات

الجوهرية األخرى لبعض الحاالت وبناء عليه عدلت بعض الفقرات لغوياً وأضيفت فقرات أخرى
وحذف أخرى للوصول إلى بطاقة المالحظة بصورتها النهائية.

موثوقية التحليل

للتحقق من موثو ية التحليل ،جرى للك بطريقتين :األولى حلل أحد الباحثين ( )01حصص

لخمسة معلمين من المشاركين بالدراسة بواقع حصتين لكل منهم ،اختيروا عشوائياً ،وأعيد تحليل

الحصص لاتها بعد أسبوعين من الباحث نفسه ،وحسب معامل اتفاق الباحث مع نفسه باستخدام
معادلة كوبر ( ،)Cooper, 1974كما يأتي:
معامل ثبات المالحظين=

عدد مرات اإلتفاق

عدد مرات االتفاق +عدد مرات االختالف

× %011

كما حسب ثبات المحللين باالستعانة بباحث آخر ،إل قام بتحليل الحصص التي تم تحليلها
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من قبل الباحث األول ،ومن ثم التحقق من موثو ية التحليل المستخدم عن طريق حساب اتفاق

المالحظين.

ورصد عدد مرات االتفاق ومرات االختالف بين الباحث األول والثاني ،وحساب درجة

التوافق بينهما حول الممارسات التدريسية ،وللك باستخدام معادلة كوبر(.)Cooper, 1974
معامل ثبات المالحظين=

× %011

عدد مرات االتفاق
عدد مرات االتفاق +عدد مرات االختالف

وقد بلغ متوسط نسب التوافق بين األول والثاني على المجاالت الثالثة لبطاقة المالحظة كما
هو موضح في الجدول ()9
الرقم
1
2
3

الجدول ( )2نسبة االتفاق بين الباحث األول والثاني

محاور بطاقة المالحظة
التنفيذ
تنمية مهارات التفكير
التقويم
الكلي

معامل الثبات عبر الباحث
1.23
1.21
1.20
1.29

معامل الثبات عبر الباحثين
0.88
0.90
0.84
1.28

يبين الجدول ( )9أن معامل الثبات عبر الباحث لمحاور بطاقة المالحظة تراوح بين

( ،)1.23 -1.21و( )1.29للبطاقة ككل ،وتراوح معامل الثبات عبر الباحثين لمحاور بطاقة

المالحظة بين ( ،)1.21 -1.24و( )1.28للبطاقة ككل ،وهي يم مقبولة إلجراء مثل هذه
الدراسة.

خطوات تحليل البيانات

صدق النتائج

يشير ماكميالن وشوماجر ( )McMillon & Shumcher, 2001إلى أن صدق التصميم

النوعي يعني ألي درجة كانت التفسيرات لها معنى بين المشاركين والباحث .وقد تحققت الباحثتان

من الصدق باستخدام:

 الصدق الوصفي ( :)Descriptive Validityيشير إلى الدقة الواقعية للمالحظ وأن كل ما تم
فعال على أرض الواقع ( ،)AL-Najjar, Najjar, & Zubi, 2013إل
عرضه يحدث ً

استمخدمت استراتيجية التثليث ( )Triangulationفي جمع البيانات والمعلومات من مصادر
مختلفة ومتنوعة؛ واستمخدمت بطاقة المالحظة ،والمشاهدات الصفية المباشرة من خالل تدوين
تصوير مر ًئيا ،وتم إجراء المقارنة بين
ًا
المالحظات على سجل خاص ،وتم تصوير الحصص
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بطاقة المالحظة والسجل والتصوير المرئي للتأكد من صدق المالحظات.

 الصدق التأويلي أو التفسيري ( :)Interpretive Validityويشير الى الدقة في تمثيل الظاهرة
المدروسة كما يتصورها المبحوثون انفسهم ،ويعتمد على مقدرة الباحث على الفهم الدقيق لآلراء

واالفكار ( ،)AL-Najjar et al., 2013ومعايشة الظاهرة ووصفها كما يراها المشاركون،

واستخدمت استراتيجية المشاركة االسترجاعية للمبحوثين (،)Participant Feedback
وتتمثل في اطالع المشاركين على البيانات والمعلومات التي تم جمعها واطالعهم على ما تم

التوصل إليه من التفسيرات والتأويالت التي ّأولها الباحثان ليؤكدها المشاركون أو ينفوها ،وقذ
أبدى المبحوثون تلك التفسيرات والتأويل الذي وصل إليه الباحثان.

 مراجعة الزميل ) :)Peer Reviewويشير إلى تقديم البحث لزميل آخر لمناقشته ومراجعته

معه ( ،)Naseralla, 2016فقد قام الباحثان بعرض النتائج على ع و هيةة تدريس في
تخصص المناهج والتدريس لمراجعته ومناقشة ما تم التوصل إليه من تفسيرات للتأكد من

واقعيتها.

 الصدق االجتماعي أو التوافقي ( :)Consensual Validationويعني أن يؤكد شخص
مختص صحة ما تم تحليله وتفسيره (الشرع ،)9112 ،إل تم عرض النتائج على خبراء

ومختصين في المناهج والتدريس ،وقد تم إجراء التعديالت الالزمة في ضوء ما تم الحصول
عليه من مالحظات من جميع األطراف.

عرض النتائج ومناقشتها

توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية وتم عرضها ومناقشتها وفقاً ألسةلة الدراسة ،على النحو

اآلتي:

النتائج المتعلقة بالسؤال األول" :ما الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات في مدارس

الملك عبدهللا الثاني للتميز في مجال التخطيط؟"

في ضوء القراءة المعمقة للخطط اليومية والفصلية للمشاركين -معلمو الرياضيات للمدارس

المبحوثة الذين ابدوا الرغبة للمشاركة في هذه الدراسة -وعددهم عشرة مشاركين وتحليلها ،لوحظت

مجموعة من الممارسات في مجال التخطيط اليومي للتدريس أهمها عدم توفر جميع العناصر
األساسية الواجب توافرها في الخطة الدراسية الفصلية وفي الخطط الدراسية اليومية للمشاركين.

كما ظهر لدى المعلمين اهتمام قليل بشكل عام بتحقيق النتاجات التعلمية في جميع مجاالتها
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في خططهم الدراسية ،إل ركزت النتاجات التعلمية في الخطط اليومية عند المعلمين على النتاجات

المعرفية ،فقد ركز ( )%21من أفراد الدراسة على الجانب المعرفي في تخطيطهم اليومي ،في حين

راعى ( )%91من المعلمين شمول التخطيط اليومي على المهارات العقلية العليا ،إل أن غالبية تلك
النتاجات في الخطط اليومية تناولت العمليات العقلية الدنيا :المعرفة والفهم والتطبيق ،فمثالً في

خطط المشار الخامس نجد النتاجات اآلتية :يجد معكوس العدد النسبي ،وتتصرف القيمة المطلقة
للعدد النسبي ،وفي الخطط اليومية للمشار الثالث نجد النتاجات اآلتية :يذكر الزوايا المركزية

والمحيطية ،وتتعرف كثيرات الحدود.

في حين أظهر ( )%31من المشاركين في خططهم اليومية اهتماماً واضحاً في التركيز على

العمليات العقلية العليا المتمثلة (بالتحليل ،والتركيب ،والتقويم) ،فمثالً في خطة المشار الثاني نجد
النتاجات اآلتية :أن يستخدم أوتار الدائرة لحساب طول الوتر ،وأن يستقصي العالقة بين ياس

الزوايا المحيطية المرسومة على القوس لاته.

أما بالنسبة لتنويع نتاجات التعلم لتغطي المجال الوجداني ،الذي يساعد على إشباع حاجات

الطلبة ،وتنمية ميولهم واتجاهاتهم للرياضيات ،فقد أظهرت خطط معلمو الرياضيات عدم وجود
نتاجات تعلمية تغطي المجال الوجداني في تخطيطهم.

وقلما ظهرت النتاجات في المجال النفسحركي التي تنمي المهارات اليدوية في خطط

فمثال نجد في خطة المشار
المعلمين اليومية ،إل كانت نسبة شيوعها لدى أفراد الدراسة (ً ،)%91

الرابع النتاجات اآلتية :يحسب طول نصف الدائرة باستخدام أوتار الدائرة ،تمثيل المتباينات الخطية
بمتغيرين بيانياً باستخدام اآللة الراسمة أو يدوياً ،وتحل معادالت باستخدام الم غوطات.

أما االستراتيجيات التدريسية لدى غالبية المعلمين المشاركين في الدراسة ،فاقتصرت على

االستراتيجيات الثالث اآلتية :التدريس المباشر ،والعمل الجماعي ،والتعلم من خالل النشاب .ولم
يهتم أي من أفراد الدراسة في تخطيطهم بالتركيز على توظيف التكنولوجيا والشبكة العنكبوتية.

كما أن المصادر واألدوات التعليمية التي اختارها معظم أفراد الدراسة في خططهم ،اقتصرت

على الكتاب المدرسي ،والسبورة والطباشير وأوراق العمل ،فمثالً ظهرت هذه المصادر في الخطط

اليومية لكل من المشاركين لوي األرقام ( 2و 7و .)2وبالمقابل ظهر تنوع في المصادر وأدوات
التعلم المتاحة في كتب خارجية ومواقع الكترونية لدى المشار األول.
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وفيما يتعلق بتقييم تعلم الطلبة ،وجد أن غالبية أفراد الدراسة اعتمدوا في خططهم على

استخدام استراتيجية القلم والورقة والتي تت من االختبارات القصيرة والشهرية وحل أوراق العمل،
وكذلك طرح األسةلة الشفهية خالل الحصة ،لكن هذه األسةلة ال تتسم بالتنوع وتنمية التفكير،

وتقيس المعلومات أكثر من المهارات واالتجاهات ،إل وردت األسةلة اآلتية في خطة درس الدائرة
والمماسات للمشار السادس :ما تعريف الزوايا المركزية والمحيطية ،استخدم أوتار الدائرة لحساب
طول الوتر.

أما توزيع الزمن على النتاجات أو إجراءات تنفيذ الدرس فقد ظهر في معظم الخطط اليومية،

وتركت خانة الزمن فارغة في جزء قليل منها ،وفي كثير من األحيان بدا عدم التوازن بين حجم

المحتوى بالخطة وزمن الحصة .وبالنسبة للواجبات البيتية في الخطط اليومية ،نجد أن غالبية
الخطط الدراسية ت منت تكليف الطلبة بالواجب البيتي ،وبالتالي لم يتم إهمال دورها في تحقيق

النتاجات التعلمية ودعم تعلم الطلبة ،واتسمت بالتنوع وعملت على تنمية التفكير ،وتتطلب تنوعاً

في المصادر والمراجع.

وبالنسبة لعملية التأمل الذاتي في التخطيط ،نجد أن معظم افراد الدراسة ال يهتمون بها وال

ينفذونها ،وال تتم تعبةة الجزء المخصص للتأمل الذاتي في خططهم الدراسية فتتر فارغة ،وال يتم

استعراض الجوانب التي يشعر معلم الرياضيات بالرضا حولها أو التحديات التي واجهته ،أو وضع
مقترحات للتحسين الحقاً .ولقد ندر تنفيذ هذه العملية باستثناء عدد قليل من المعلمين الذين أبدو
دون المشار الثامن في خانة التأمل الذاتي في الخطة :أشعر
فمثال ع
اهتماماً بالتأمل الذاتيً ،

بالرضا عن تحقيق النتاجات بالصورة المطلوبة ،قد يخط الطلبة في تطبيق نظرية فيثاغورس إلا
كان المجهول أحد ضلعي القائمة كذلك الرسم غير الصحيح ،وقدم المشار الثامن اقتراحات منها:

اإلكثار من األسةلة التي تساعد على التخلص من الخطأ.

وقد يعود قلة اهتمام المعلم بالتخطيط إلى االعتقاد السائد أن تدريس المعلم لمحتوى تعليمي

معين أكثر من مرة يغنيه عن االطالع على هذا المحتوى مرة ثانية بقصد التخطيط لتدريسه أو

إعداده من جديد إلا أراد تدريسه مرة أخرى ،وهذا ما يتعارض مع التوجهات الحديثة في التعليم،

والتي تؤكد على أن المواقف التعليمية في تغير مستمر ،فهي تتغير بتغير الطلبة ،كما أن

الخبرات التعلمية أي اً تتغير باستمرار من فترة ألخرى ،وبالتالي ف ن عملية تخطيط المعلم اليومي

للدروس تعد أم اًر ملحاً بصرف النظر عن سنوات خبرة المعلم طالت أم قصرت في مجال التعليم.
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وربما يعزى للك الخلل إلى عدم توفر الوعي الكافي لدى معلمي الرياضيات بهذه الفةة من

الطلبة وحاجاتهم في أثناء عملية التخطيط ،وقد يعزى أي ًا إلى محدودية البرامج التي تؤهلهم
لتدريس هذه الفةة ،في ضوء محدودية البرامج التي تمقدم لمعلمي الرياضيات الذين ّيدرسون الطلبة
المتفوقين في الجامعات األردنية ،وقد يعزى أي ً ا إلى عدم قناعة المعلمين بعملية التخطيط
وأهميتها ،وغياب مبدأ المساءلة ومحاسبة من لم يخطط؛ األمر الذي يقلل من أهتمام المعلمين

بالتخطيط.

واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة الطبور ) )Al-Tabur, 2017التي أكدت تدني ممارسة

المعلمين للتنويع في مجاالت التخطيط ،واتفقت مع دراسة درويا والشرع (Darweesh & Al-

 )Shara, 2017التي أظهرت نتائجها ارتفاع بالتزام معلمي الرياضيات بالتخطيط الفصلي
واليومي ،واختلفت مع دراسات الطبور ) ،)Al-Tabur, 2017وخليل ( ،)Khalil, 2016ولو

( ،)Lowe, 2015والتي أظهرت نتائجها أن التزام معلمي الرياضيات بالتخطيط اليومي كان
ومتدنيا.
طا
متوس ً
ً

النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني" :ما الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات في مدارس

الملك عبدهللا الثاني للتميز في مجال التنفيذ؟"

في أثناء مشاهدة حصص الرياضيات المصورة لوحظ أن المشاركين في الدراسة استخدموا

استراتيجية التدريس المباشر (أسلوب اإللقاء أو العرض المباشر) بشكل كبير في أثناء تنفيذ
حصصهم ،بحيث يكون المعلم هو المسيطر في الغرفة الصفية على مجريات الصحة واألنشطة

فمثال تم تنفيذ جميع
الصفية ،واقتصر دور الطالب على االستماع لمالحظات المعلم وتدوينهاً ،
حصص المشاركين لوي األرقام ( 9و 4و 2و )01بهذه الطريقة.
ولوحظ اهتمام بعض المشاركين بأسةلة التفكير ،فقد طرح المشار الخامس مجموعة من

األسةلة المثيرة للتفكير ،وتعطاء الطلبة فترة للتفكير (وقت انتظار) ،وكانت األسةلة تتطلب أن يقوم

اضحا
الطالب بعملية تحليل وربط للمعلومات السابقة .ومن خالل مالحظة الحصص الصفية بدا و ً
قلة تركيز المعلمين على ربط المادة العملية التي يدرسها بحياة الطالب اليومية لجذب انتباه الطلبة

للمادة العلمية ،وتسهيل فهمهم لها واالحتفاظ بها ،وكانت عابرة أو غير مقصودة في حال ربط
اضحا.
المعلم المعلومة بحياة الطالب؛ إل لم يعرها المعلم
اهتماما و ً
ً
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أما مصادر وأدوات التعلم التي شاع استخدامها في صفوف المعلمين في أثناء تنفيذ

حصصهم في الصف ،فهي استخدام السبورة والطباشير ،والكتاب المدرسي فقط للتعلم وأدواته
وبشكل متكرر ،وقد ظهرت هذه الممارسة بشكل واضح من خالل مشاهدة ( 49من  )81حصة

صفية أي بنسبة ( )%71من الحصص ركزت على مصدري التعلم المعتادة لدى المعلمين في
المدارس العادية.
ظفت تكنولوجيا المعلومات والشبكة العنكبوتية للبحث واالستقصاء أو لتقويم تعلم الطلبة
وو م

خالل حصص الرياضيات لدى ( )%91من المعلمين؛ وقد ظهر للك من خالل العروض
التقديمية التي نفذها المشاركان الخامس والسابع من جميع المشاركين.

أما بالنسبة للواجبات والمهمات التي يكلف بها الطلبة ،فكان أغلبها عبارة عن حل أسةلة

الدرس أو أسةلة الوحدة أو حل أوراق في المنزل أو حل بعض التمارين في الصف بشكل فردي،

ونظ اًر ل يق الوقت ال يتم متابعتها أو تقديم تغذية راجعة حولها ،وقلما ركز المشاركون على تنمية
مهارات التفكير اإلبداعي أو الناقد ،أو حث الطلبة على التعلم الذاتي بالرجوع إلى مصادر متنوعة

فمثال :قام المشار
كالموسوعات والكتب العلمية واالنترنتً ،

الثامن بتكليف طلبته بالرجوع إلى

أحد المواقع اال لكترونية يساعدهم في حل مسائل ألنظمة المتباينات الخطية بمتغيرين في حل
مشكالت حياتية.

واختلفت هذه النتيجة مع دراسة درويا والشرع ()Darweesh & Al-Shara, 2017

التي أظهرت نتائجها استخدام معلمي الرياضيات لمصادر تعلم متنوعة.

أما البيةة الصفية التي ظهرت في معظم حصص الرياضيات المشاهدة كانت تتسم بالجمود
بشكل عام ،وقلة الحوار والتفاعل اإليجابي بين الطلبة والمعلم ،أو بين الطلبة أنفسهم ،وتفتقر هذه

البيةة لعنصر التشويق المتمثل بطرح األسةلة المثيرة للتفكير وأسةلة العصف الذهني أ حل
المشكالت ،وال تعطي الفرصة للطلبة لتأمل ما تعلموه وكيفية البناء عليه الحًقا.

كما ظهر تثمين وتعزيز لألفكار المبدعة التي يطرحها الطلبة المتفوقون في بعض حصص

الرياضيات وبنسبة ( )%91من خالل الثناء على الفكرة أمام الطلبة ،أو تكليف الطالب بعرضها
على زمالئه ،أو إعطاء الطالب عالمات إضافية كما حدث في حصص المشار الرابع.

بناء
وتعامل ( )%01من المشاركين مع المشكالت السلوكية واالنفعالية للطلبة المتفوقين ً
على معرفتهم بخصائص الطلبة المتفوقين ،فكان بع هم دائماً يذكر الطلبة بالقواعد والتعليمات
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الصفية ،والطلب بأدب منهم االلتزام بها بين فترة وأخرى ،عندما تعلو أصوات الطلبة باألحاديث
الجانبية أو اإلجابات الجماعية في الحصة.

وقد تمعزى ندرة توظيف استراتيجيات التدريس التي تثير تفكير الطلبة ،ألسباب عديدة ،منها
قلة تلق المعلمين التدريب الكاف سواء قبل الخدمة أم في أثنائها ،وبالتالي يخشون استخدامها في
الغرفة الصفية لتدن الثقة بمقدرتهم على تطبيقها بالشكل الصحيح ،وربما بع هم ال يؤمن بفائدة
هذا النوع من االستراتيجيات وجدواها للطلبة ويعدونها م يعة لوقتهم ،إل تنطلق الممارسات

التدريسية لهؤالء المعلمين من النظرية السلوكية "ممارسات سلوكية" القتناعهم بها ،وقد يعود ندرة

توظيف استراتيجيات التدريس التي تثير تفكير الطلبة ،إلى ضعف اطالع المشاركين على النظرية

البنائية في التدريس أو عدم قناعتهم بها ،أو أنهم ال يمتلكون ممارسات تدريسية تنطلق من هذه
النظرية "ممارسات بنائية" ،إل تحتاج هذه الممارسات إلى إعداد وبذل جهد أكبر ،وتحتاج إلى

الوقت وتوفر اإلمكانات المادية ،لذلك يستخدم معلمو الرياضيات في مدارس الملك عبدهللا الثاني
للتميز أسلوب العرض المباشر بشكل أكبر.

واتفقت هذه النتيجة مع دراسة الطبور ) )Al-Tabur,2017في أن بعض المعلمين يطبقون

بعض االستراتيجيات التدريسية التي تثير التفكير واإلبداع بدرجة أقل من المأمول ،منها:

االستقصاء وحل المشكالت الحقيقية واتخال الق اررات ،والتي تنبثق عن النظرية البنائية ،ويهتمون
أكثر باستراتيجية التدريس المباشر التي تعتمد على اإللقاء .واختلفت هذه النتيجة مع دراسة درويا

والشرع ( )Darweesh & Al-Shara, 2017التي أظهرت نتائجها تطبيق معلمي الرياضيات
السترتيجيات التدريس الفعال.

أما بالنسبة لندرة تنفيذ األنشطة اإلثرائية ،فيمكن عزو تدني شيوع هذا النوع من الممارسات

إلى زيادة األعباء التدريسية للمعلمين ،وعدد الحصص االسبوعية ،وكثرة المهمات والواجبات

اإلدارية والتدريسية المطلوبة منهم ل يق الوقت المتوفر لدى المعلم لتنفيذ مثل هذه األنشطة

اإلثرائية ،وتتفق هذه النتائج مع دراسة الطبور ( )Al-Tabur, 2017في وجود ضعف في
ممارسة األنشطة التي تثير التفكير من األنشطة اإلثرائية.

وربما يعزى سبب قلة استخدام أدوات التكنولوجيا المختلفة في تدريس الرياضيات في مدارس

الملك عبدهللا الثاني للتميز ،على الرغم من توفر البنية التحتية الالزمة في هذه المدارس من
مختبرات متخصصة وتوفير شبكة االنترنت ،وأجهزة العرض أو األلواح الذكية ،إلى ضعف مهارات
30

رهــام نصــار زغــير ،أ .د .إبراهيم الشرع

الممارسات التدريسية لمعلمي.....

المشاركين في الدراسة في استخدام هذه األدوات ،إل تحتاج هذه األدوات لتدريب على استخدامها،

أو لقلة توفر برمجيات ومواد محسوبة خاصة بتدريس الطلبة المتفوقين ،أو ل يق الوقت لإلعداد

والتجهيز الستخدام هذه األدوات بسبب ارتفاع العبء التدريسي ،وكثرة األعباء والمهمات اإلدارية

الملقاة على عاتق المعلم.

النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث" :ما الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات في مدارس

الملك عبدهللا الثاني للتميز في مجال تنمية التفكير الرياضي؟"

بعد تحليل الممارسات التدريسية ألفراد الدراسة في مجال التفكير الرياضي تبين أن ()%81

من المشاركين اهتموا بمراعاة الفروق الفردية بين الطلبة ومخاطبة لكائهم ،لتنمية مهارات التفكير
الرياضي لديهم عامة والتفكير المستقبلي بصفة خاصة ،فقد لوحظ تشجيع المشاركين لبعض

األفكار الطالبية والمبادرات اإليجابية ،الذي تم مالحظته عند المشار الثامن.

ولم يالحظ اهتمام المشاركين بالمبادرة لطرح األفكار اإلبداعية التطويرية ،بينما وظف

( )%31من المشاركين استراتيجية تعزيز اإلجابات المميزة كما في حصة المشاركة الخامس لدرس
القيمة المطلقة للعدد النسبي في حين وظف ( )%91من المشاركين طرح أسةلة تنمي مهارات
التفكير العليا لدى الطلبة كما في حصة المشار الثالث لدرس الدائرة والممارسات (ما رأيكم

بالعالقة بين ياس الزوايا المحيطية المرسومة على القوس نفسه أو تحصر أوتا اًر).

ولم يتم توظيف استراتيجيات مبتكرة تسهم في تنمية مهارات التفكير ،أو تشجيع األفكار

الغريبة لدى الطلبة ،في حين طرح ( )%71من المشاركين مشكالت رياضية خالل الحصة،
وأسهم ( )%81من المشاركين في حث الطلبة على البحث عن إجابة لبعض األسةلة الرياضية

كما في حصص المشاركين لوي األرقام ( 0و 8و .)01ومن خالل مالحظة الحصص الصفية
فقد عرض ( )%21من المشاركين أكثر من حل للمسألة الرياضية الواحدة ،كما في درس المعادلة

الكسرية للمشار السابع.

وقد تمعزى هذه النتيجة إلى اهتمام المشاركين بشكل عام بمكونات التفكير الرياضي من تقييم،
واستقراء ،والبرهان الرياضي ،وتد ار العالقات بين المتغيرات .وقد ميعزى ضعف مبادرة المشاركين
في طرح األفكار اإلبداعية التطويرية إلى احتمال أن مادة الرياضيات هي مجردة تقوم على

االستدالل ،واالستقراء الرياضي ،وتثبات البراهين ،وحل المسائل األكثر تعقيداً ،وتحديداً معقولية
اإلجابات ،مع ندرة المواقف التي تتطلب منهم المبادرة باألفكار اإلبداعية التطويرية ،من هنا جاء
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تركيز المشاركين على عرض أكثر من حل للمسألة الواحدة.

ويمكن تفسير اهتمام معظم المشاركين بالتركيز على المشكالت الرياضية وطرح األلغاز

خالل الحصة إلى بعض الصعوبات التي يواجهها الطلبة في عدم التمكن من إيجاد عالقات وصل
بين المفاهيم والمبادئ والقوانين الرياضية عند التعامل مع المسألة الرياضية ،مما يجعل المشاركين

ي طرون للتركيز على المشكالت الرياضية بشكل أكبر ،وبالتالي استخدام أنماب التفكير البصري

من رسومات واشكال وصور ،إل يسهل على الطلبة تسجيل هذه الرسومات واالشكال أكثر من

التعامل مع الرموز والقوانين المجردة.

في حين يمكن تفسير قلة عدد المعلمين الذين يطرحون أسةلة تنمي مهارات التفكير العليا

لدى الطلبة إلى قلة ربط التخطيط اليومي بما سينفذ في الحصة الصفية ،وبالتالي ف ن عمليات

تنفيذ الدرس وتنمية مهارات التفكير العليا تكون في أدنى مستوياتها نتيجة هذا ال عف ،ف الً عن
كثرة عدد طلبة الصف الواحد األمر الذي يزيد من أعباء المعلم التدريسية ورغبته في إنهاء المادة

المقررة للحصة بأسرع وقت ،دون االهتمام بالمهارات العليا للتفكير.

واختلفت هذه النتيجة مع دراسة خليل ( ،)Khalil, 2016والتي أظهرت نتائجها أن التزام

طاا.
معلمي الرياضيات بتنمية التفكير الرياضي كان متوس ً

النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع" :ما الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات في مدارس

الملك عبدهللا الثاني للتميز في مجال التقويم؟"

بعد تحليل الممارسات التدريسية ألفراد الدراسة في مجال التقويم ،تبين أن ( )%21من

المشاركين استخدموا استراتيجية القلم والورقة لتقويم تعلم الطلبة من خالل االختبارات القصيرة،
واالمتحانات الشهرية ،وحل أسةلة الفصل والوحدة ،والتمارين وأوراق العمل أكثر من استخدامهم
الستراتيجيات التقويم الحقيقي ،فقد تم تقسيم عالمة المادة اإلجمالية وفقاً لما يأتي :امتحان الشهر

األول ( ،)%91وامتحان الشهر الثاني ( ،)%91وامتحان نهاية الفصل ( ،)%41أي ( )%21يتم
وفق استراتيجية الورقة والقلم ،وبالتالي بقي فقط ( )%91للتقويم الحقيقي.

وقد لوحظ أن المشاركين يكتفون بطرح األسةلة الشفوية في نهاية الحصة الصفية لتقويم تعلم

الطلبة ،وكان الوقت يداهمهم ،وقليل منهم يحدد الواجبات البيتية في نهاية الحصة ،وال يتابعها

روتينيا.
أمر
لتقديم التغذية الراجعة ،وال يسألون عن تنفيذ الطلبة لها ،وعدها ًا
ً

كما لوحظ استخدام قليل من افراد الدراسة الستراتيجيات تقويم متنوعة ،ومنها :التقويم
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األدائي ،والمالحظة ،والتواصل ،والتقويم الذاتي ،بهدف تحسين دافعية الطلبة للتعلم المستمر،

وعدم التهديد باالمتحانات التقليدية ،وأن يكون هدف عملية التقويم تنمية التفكير.

ولوحظ اهتمام المشاركين بربط عملية التقويم بنتاجات الدرس ،فمعظم المشاركين يبدون

اهتماماً واضح ًا بعملية الربط المنظم والمخطط له بين التقويم والنتاجات ،كما ظهر للك في الخطط
اليومية والمشاهدات الصفية لدى المشاركين لوي األرقام ( 0و  9و .)4
وفيما يتعلق بشمولية التقويم للطلبة ،لوحظ توظيف ( )%91فقط من المشاركين لهذه

المهارة ،بينما اتبع باقي المشاركين نمطاً واحدًا وهو التقويم التقليدي ،وللك بالتركيز على الجوانب
المعرفية دون التركيز على الجوانب المهارية والوجدانية .وعمل ) (%70من المعلمين المشاركين
بالدراسة على تزويد الطلبة بتغذية راجعة تطويرية حول األداء الصفي وتمثل للك عند اإلجابة

على األسةلة التي يطرحها المشار الثامن.

قدم ( )%21من المشاركين
واهتم معظم المشاركين بعملية إعطاء واجبات بيتية للطلبة حيث ّ
واجبات بيتية للطبة ،ولكن نسبة من تابعها منهم كانت ( .)%91وربما يعزى للك ل يق الوقت

المخصص للحصة الصفية ورغبة المعلمين في إنهاء الخطة اليومية ،مما يجعلهم يذكرون الطلبة

بالواجب فقط دون متابعة.

وكانت نسبة المشاركين الذين يفيدون من نتائج تحليل التقويم في معالجة مشكالت الطلبة

في مدارس الملك عبدهللا الثاني للتميز التحصيلية ) ،(%20ففي حصة المشار السابع عندما كان

يقيم طريقة
الطالب يجيب عن سؤال أو يحل مسألة على السبورة بطريقة خطأ ،يكلفه المعلم أن ّ
حله ،وتلا لم يحدد الخطأ يسأل الطلبة لتقييم الحل أو إجابة زميلهم ويناقشون الحلول المقترحة.

وقد تمعزى هذه النتيجة لسببين :لتأثر المشاركين في الدراسة بأساليب التقويم في أثناء فترة
الدراسة سواء في المدرسة أم في الجامعة ،أم لعدم تمكنهم من إجراء التقويم الحقيقي للطلبة وكيفية
تنفيذه في الغرفة الصفية ،إل يحتاج التقويم الحقيقي الوقت والجهد الكبير الذي قد ال يتوفر لدى

المعلم نتيجة لعبةه التدريسي ومهماته اإلدارية.

وقد تمعزى هذه النتيجة إلى محدودية البرامج التدريبية التي تقدمها و ازرة التربية والتعليم في
مجال أساليب التقويم الحديثة لمعلمي الطلبة المتفوقين ،والتي تؤهلهم لتقويم هذه الفةة ،وعدم

اطالعهم في أثناء دراستهم في الجامعة على مقررات تتعلق بتقويم الطلبة المتفوقين.

وبشكل عام يمكن عزو تدني شيوع ممارسات تدريسية تناسب المتفوقين ،وتلبي حاجاتهم
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المتنوعة في مدارس الملك عبدهللا الثاني للتميز لعدد من األسباب ،منها :وجود خلل في عملية
اختيار الكادر التدريسي في مدارس الملك عبدهللا الثاني للتميز ،إل يتم من خالل لجان غير

متخصصة بالموهبة والتفوق ،وتقتصر عملية االختيار على حملة المؤهالت العلمية العليا ،ودون

التأكد من أنهم مؤهلون لتدريس هذه الفةة من الطلبة ،كما أن اإلجراءات التي تتخذها و ازرة التربية
والتعليم الختيار المعلمين للعمل في مدارس الملك عبدهللا الثاني للتميز من مرحلة اإلعالن عن
توفر شواغر ،ومرو اًر بمرحلة إجراء المقابالت ،ال تتفق مع المعايير العالمية ،وربما عدم تطبيق
المعايير الختيار المعلمين كما هي محددة في األنظمة والتعليمات.

واختلفت هذه النتيجة مع دراسة درويا والشرع ()Darweesh & Al-Shara, 2017

التي أظهرت نتائجها توظيف معلمي الرياضيات الستراتيجيات التقويم المتنوعة لتقويم تعلم الطلبة.
التوصيات:

 .0في ضوء ما انبثقت عنه نتائج هذه الدراسة ،يمكن التوصية باآلتي:
 .9ضرورة االلتزام بمعايير اختيار معلمي الرياضيات لمدارس الملك عبدهللا الثاني للتميز وتدريبهم
وتعدادهم للعمل فيها.

 .3تطوير برامج تدريبية وورش عمل في أثناء الخدمة لتحسين مستوى ممارسات معلمي
الرياضيات في مدارس الملك عبدهللا الثاني للتميز في جوانب (التخطيط ،وتنفيذ التدريس،
والتفكير الرياضي ،والتقويم).

 .4زيادة حث معلمي الرياضيات في مدارس الملك عبدهللا الثاني للتميز على توظيف تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في تدريس الطلبة المتفوقين.
 .2عقد ورش عمل لمعلمي الرياضيات في مدارس الملك عبدهللا الثاني للتميز في مجال النتاجات
االنفعالية والمهارية.

 .8إجراء مزيد من الدراسات واألبحاث تتعلق بالعوامل األخرى التي من شأنها أن تؤثر في

ممارسات معلمي الرياضيات في مدارس الملك عبدهللا الثاني للتميز مثل اتجاهاتهم نحو تعليم

الرياضيات للمتفوقين.
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